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Ishikawa Jun made his debut as a novelist in 1935 with “The 
Beauty”， having already forged his own literary methods from 
the works of such writers as Valery, Alain and Gide. Ever since, 
he has been known for his acute explorations at the frontiers of 
modern literature. An outline of Ishikawa’s literary views and 
methodologies can be found in his 1942 Notes on Literature. In 
1941 he published the study Mori Ogai, another representative 
work of the prewar years. In fiction, his “Fugen”of 1937 won the 
fourth Akutagawa Prize, establishing his fame as a novelist. 
It was around this time that Ishikawa developed a strong 
interest in Ota N ampo, and devised his own original interpreta-
tion to the “Temmei (1781・1789)Kyoka Movement.”Nampo’s 
name comes up first in“The Song of Mars”of 1938. In this short 
story, famous for having been banned on account of its war-
weary tone, Ishikawa has the “I”narrator relate his intense 
feelings of envy for N eboke Sensei (N ampo), who was able to 
cloak his public capacities while engaging in elegant pursuits. In 
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his 1943 essay“Styles of Thought of the Edoite，＇’ Ishikawa places 
the Temmei Kyoka Movement in the context of so-called 
“初ikai-ization，” tohim the most significant literary process of 
the entire Edo period. He interprets kyoka （“mad waka勺， the
most typical example of this process, as a“haikai-ization"of the 
Kokin Wakashu. And on the other hand, if kyoka represents a 
“haikai-ized”Kokinshu,he writes, kyoshi f“mad”Chinese verse) 
makes up a“haikai-ized, T'ang Shih-hsuan.1 In both cases he 
claims Ota Nam po to be at the center of the“movement.” 
Excellent studies by Noguchi Takehiko, Yoshida Seiichi and 
others have appeared on the connection between Temmei kyoka 
and Ishikawa Jun around the time of “The Song of Mars". Here 
I would suggest that external circumstances alone did not bring 
Ishikawa to Nam po, but that he possessed within him from the 
start, as a firm cultural grounding, the literatus (bunjin) con-
sciousness of“madness”偽：yo).We can find manifestations of this 
spirit of“madness”already in his statements from the late 
Taishδperiod. In the context of the transition from early-modern 
to modern literature, Ishikawa’s sense of“madness”became 
melted with the imported movements of Anarchism and 
Dadaism. 
How might we consider his strong interest in Temmei kyoka 
through the second decade of Sh6wa ? One finds repeated in the 
early works, from Fugen, efforts to maintain a lofty perspective 
from within one’s position in the vulgar world, rather acrobatic 
attempts of the spirit to fly at low levels just above the ground. 
These experiments in exploration set out to perform the heaven-
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ly progress of Fugen, moving freely between the vulgar world 
and the sublime one, in words. I have suggested elsewhere that 
Ishikawa aimed at an unemotive, anti-lyrical prose style, erasing 
the “I川1esswithin him. I would point out here, however, that the 
problem of the elimination of “I”－ness is related to his apprecia-
tion of the posed anonymity of the Temmei kyo.初 movement.
Beyond this, Ishikawa may have been drawn to Nam po as the 
creator of a fictional topos joining the lofty and the popular; 
Ishikawa stood firmly on a tradition of literatus spirit supported 
by “kyo.”As the writing of gesaku passed from the hands of bushi 
authors down to townsmen, the “popular”gradually shaded into 
the vulgar. Temmei kyoka established a fictional world, located 
in a separate dimension from real life, just one step before this 
“vulgarness”. Certainly it is no surprise that Ishikawa should 
have befriended Ota Nam po. 
The most pressing problem for Ishikawa Jun at the end of 
Taishδ，when he had revealed his penchant for absolute freedom, 
was the“movement of the spirit”. Hence he declined to consider 
N ampo, or specific works of Temmei kyo.初， individually,pro-
posing rather a“movement”in to to. Nam po, close in cultural 
grounding to Ishikawa, was to be discoverd as part of the active 
process of“realising a yearning for the past.”“Kyo”，which 
worked as an opportunity to fix the direction of the self in the 
late Taishδyears, came to surface dynamically in this period, as 
a movement or literary function. 



























































































































































































(2) 『現代日本文学館31 石川淳J昭44・1 文芸春秋刊
(3) 「言語と文芸」 51 昭42・3
(4) 「文学・語学」 54 昭44・12 『戯作研究J所収 昭56・2 中央公論社
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で－」と題する論文を、 『原景と写像 近代日本文学論孜J （昭61・1刊行予定）
に掲載する予定です。
討議要旨
本田康雄氏と発表者の間で次のような質疑応答と意見の交換があった。
本田氏一石川淳は、大田南畝の、あるいは近世狂歌のどのような作品を特
に好み、受けとろうとしたと考えられるのか。
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発表者一石川淳の「江戸人の発想法について」の中で『寓載狂歌集Jとい
うのが「古今集」に対置されており、古今集の一つ一つの歌を鑑賞するよう
にではなく、 『寓載狂歌集』という歌集全体が古今集の「俳諮化」であると
いう図式を描いています。つまり無名狂歌人達が仮構の場で自由にことばを
やりとりした精神の運動としての狂歌というものを享受するというのが石川
淳の天明狂歌の受容の特徴だと思います。
本田氏一知識人としての自己を否定し、 「野蛮人」に生れ変るとおっ
しゃったことと、その受け取り方は重なるわけですね。
発表者一そうと思います。
本田氏一萄山人よりも少し後になると、鹿都部真顔などが、狂歌を真面目
に読まなければならないと主張していますが、石川淳の受け取り方はそれと
は異りますか。
発表者一石川淳の見方はあくまでも近代作家としての精神に根差した見方
で、近世文学の研究者の中には、萄山人は才気にまかせて遊びで狂歌を詠ん
でいたのであるから、石川淳の意識と結びつけるのはむづかしいと言う方も
ありますが、しかし才気にまかせた遊びであっても、それを支え、誘い出し
たのものは文人精神としての「狂」であったと思います。
本田氏ーたしかに萄山人や平賀源内の戯作などは遊びでやっていたと思い
ますが遊びの中に今から見れば、 「狂」の意識があったと思います。した
がって石川淳の見方は決して無理な見方ではないという御意見は、私もその
ように思います。
発表者一大田南畝は戯作が卑俗なものに流れて行く一歩手前に踏み溜って
いる最後の人ではないかと考えますので、俗に遊びながら高遁を目指すと
いった石川淳の姿勢に大田南畝は非常によく重なるのではないかと思います。
次いで西洋の前衛芸術の受容について長谷川泉座長から、前衛芸術の流れ
が日本に最初に現れたのは、明治42年スバル 5月号に森鴎外が紹介したマリ
ネッティの「未来派宣言」です。原文がル・フィガロに発表されたのは同じ
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年の 2月20日ですから、随分早いわけですが、それにもかかわらず石川淳な
どによってダダなどを含む前衛芸術がとりあげられるのは大正13年位です。
新感覚派の拠点となった「文萎時代」が創刊されたのが大正13年10月で、し
かもこの時はまだ主な同人達にそういう意識はありませんでした。一方世界
では、未来派宣言以来ひとり詩や文学にとどまらず、演劇、映画、建築等あ
らゆる芸術分野に前衛芸術が煉原の火のごとく広がっていったのですから、
当時の日本は世界となおかなりな落差があったと認めなければなりませんと
コメントがあった。
西勝氏から「狂」について、何か性格や体質的なものとの関係があるかと
質問があり、
発表者から、石川淳はヴアレリーのような明噺をめざしていたので、体質
的というよりかなり意識的なものと思うと答があり、
長谷川座長から、石川淳の「狂jと体質あるいは精神病理的なものとの関
係についてデータはないが、戦後彼が 『黄金停説』という短篇集を刊行する
際に、進駐軍の検閲で「黄金惇説」という作品を削除することになったが
「黄金偉説Jという作品のないまま敢えて 『黄金惇説jという題の本を刊行
した、当時の事情は今後より詳しく明らかにされると思うがこれも意識的な
「狂」の精神にもとづくものと思われるとコメントがあり、
発表者から、それはやはり「狂jの意識によるものと考えられ、そのよう
な例はほかにも、例えば戦前『白猫』という作品で、日本ではまだ誰もとり
あげていない時にスターリンの粛清を批判しており、戦後は文革に反対する
声明をだしています。もちろん日本の国粋主義に対する反援は非常に強いわ
けですがその中でもスターリンの問題を見逃していないのは、やはり「狂J
の精神がはたらいているものと思うと補促コメン卜があった。
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